









This paper first sketches out the contours of comparison through bringing the configu-
rations of properties/variables, the spacial and/or temporal dimension and the formation 
of a matrix of data into focus. Thereafter, three modes of EQUIVALENCE PROBLEM in 
Cross-National Analysis are discussed. The purpose of the paper is to call attention to the 
core unsolved problems, which might be the serious limits of comparative research in the 






















































（たとえばGoldthorpe 1997; Rueschemeyer & 







































































































































































































































事例 V1 V2 V3 … Vj …  … Vn
C1 S11 S12 S13 … S1 j …  … S1n
C2 S21 S22 S23 … S2 j …  … S2n
C3 S31 S32 S33 … S3 j …  … S3n
: : : : :
: : : : :
Ci Si1 Si2 Si3 … Sij …  … Sin
: : : : :
: : : : :
Cm Sm1 Sm2 Sm3 … Smj …  … Smn
［出所］ S.Bartolini, ‶Metodologia della Ricerca Politica,” in G.Pasquino （a cula di） Manuele di Scie della Politica （Il Mulino 1986） p.44.
（図2.1）, J.Galtung, Theory and Methods of Social Research （Columbia University Press 1967） p.11.（表1.1.3）,ならびにA.













































［出所］ S. Bartolini, ‶Metodologia della Ricerca Politica,” in G.Pasquino （a cula 
di） Manuele di Scienza della Politica （Il Mulino 1986） p.45.（図2.2）. 
‶On Time and Comparartive Research,” Journal of Theoretical Politics 



































したような単純なものではない。比較民主化研究の昨今の動向に関しては（Haggard & Kaufman 
2016:1-25.）を参照のこと。
図 2　研究戦略
［出所］ R. Sil （2000） ‶The Division of Labor in Social Science Research: Unified Methodology or ‘Organic 





































設定されてきた（van Deth 1998; 2009）。しか
し本稿では､ この問題をより広く下記（1）
（2）（3）の問題として三区分して捉えたい
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